





Studies on the Copolymerization of Vinylacetate and Maleic anhydride. (1I ) 
Polymerization in Acetic anhydride 
Masamori YAMADA， Iwao TAKASE 
The copolymerization of vinylacetate and maleic anhydride in acetic anhydride as a 
solvent was compared with that in benzene. 
It was found that in the former case the activation energy was lower， the induction 
period was longer， and the solution viscosity of the copolymer was higher than in the 
latter. 
uxygen distinctly retarded the reaction. 


















酢酸ビニーノレ O. 923g (0.0107モノレ〉
無水マ VイY酸 1. 052g (0.0107モノレ)






語!問問!静岡技?〉!{日|温(OC度~I 誘導(hr期)間 I 速(度h州恒数
55 34.5 0.072 
65 6.2 0.157 
ニ 3 〆/ 50 67.1 0.0722 0.2879 75 1.4 0.234 
R 2 65 8 22.6 0.1423 0.2058 
R 7 1/ 12 66.4 0.1880 




1/ 20 86.8 札1467 一
R 3 11 28 90.3 (0.1070) 








P 9 75 2 11. 1 (0.1988) 
P 1 fI 4 45.7 0.2350 0.1195 
P 4 1/ 6 65.8 0.2364 一
P 2 11 8 円 3 0.2388 0.1289 
P'2 が 12 I 91. 1 0.2281 
P 5 /ノ 16 94.9 0.2336 0.1318 

























酢酸ビニーノレ O. 932g (0.0108モノレ〉
無水マレイシ酸 1. 063g (0.0108モノレ〉
無水酢酸 8. 144g (0.0797モノレ)
過酸化ベンゾイノレ 0.1箔， 温度 75ロC
実験生閥d時間|重合率!粘 度|
番号 l気体ICh;) le財)I (ηsp/c， 100CC /g)1備 考
K 21空気 1 8 1 ー | 
K 7 I 11 I 12 I 16. 5 I I i炎黄褐色
K 6 I 11 I 22 I 26. 8 I O. 0986 11 
K 1 I 11 I 28 I 21. 6 I ー l











無水マレイシ酸 1. 052g (0.0107モル)
無水酢酸 8. 144g 
過酸化ベ yゾイノレ 0.1%，窒素中
温度 70白C， 時間 20hrs 
実験 1無酢純度|重合率|粘 度|反応物の色並び
番号 I(%) I (ガ) I (η叩，/C， 100("c / g)1に共重合物り色
U 1 I 100 I 90. 9 I 札14) 赤褐色，純白
U 4 i 95 I 67. 5 I O. 1158 I 11 殆んど白
U 2 I 90 I 40.4 I O. 085 I 11 微かに着色
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